




Commercialization of the Japanese large-scale motorcycles
for the expansion in the American market
― Incremental innovation of the large-scale motorcycles at Honda Motor
and Kawasaki Heavy Industry ―
 DEMIZU Tsutomu　
Abstract
　Japanese manufacturers started exporting the motorcycles to  American market in the early 
1960’s and won the market from small motorcycles of Europe in the middle of 1960’s. Then 
Japanese manufacturers developed the large-scale motorcycles and dominated the market in 
the beginning of the 1970’s. Motorcycle production became the strongest industry of which 
Japan boasted. In this paper the processes of technological development of the large-scale 
motorcycles produced by Honda and Kawasaki are discussed. 
　Technical domination of Japan at the motorcycle market had been  steady for twenty years, 
but Harley, the USA manufacturer regained lost market in the after 1990’s, and has been 
dominating the large-scale market motorcycle not only in the United States but also in Japan. 
The success of Harley depends on the lifestyle marketing. They sell motorcycles matched well 
with lifestyle and culture.
　However, Japanese manufacturers such as HONDA hold a dominant position in the world for 
their high-quality mass production system and high technology.
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　1956年になると、ホンダの250cc 級の主力機種であった単気筒の ME 型ドリーム号は、

































































































































































































年度 型式 排気量 cc ps/rpm ps/1
1954 4E 220  8.5/ 5000 38.6
1955 SA 250 10.5/ 5000 42.0
1956 ME 250 13.5/ 6000 54.0
1957 C70 250 18.0/ 7400 72.0
1960 C72 250 20.0/ 8000 80.0
1960 CB72* 250 24.0/ 9000 96.0


































































































それを超え125cc 以下の小型車、125cc を超え400cc までの中型車、排気量が400cc 以上の大型
車に区分されている。本論では750cc を前後する排気量車以上を主な対象としている。
23 　本田技研工業編・発行『語り継ぎたいこと』1999年の CD-ROM。


























26 　小関和夫『ホンダ CB ストーリー－1968～1998－』三樹書房、1998年、p.70
表２－１　CB450と欧州の大型二輪とのエンジン性能比較










































































































































































会社名 車名 エンジン 排気量 最高出力 価格








































　　 　（トヨタ GT エンジンの）６気筒の２気筒分を持ってきたのです。2000GT が75×
75㎜の1987cc なので、その２気筒ですと、662cc になっちゃうので、ストロークを１
































































Honda CB-500 4/S OHC four 498 48/9,000 96 （推定）180 196
Suzuki 500 2/S twin 492 47/6,500 96 185 190
Kawasaki 500 2/S three 498 60/7,500 120 200 174
BMW R69S 4/S OHV twin 590 42/5,800 71 166 －
Yamaha 650 4/S OHV twin 653 53/7,000 81 185 194
Kawasaki W2SS 4/S OHV twin 624 53/7,000 85 180 199
Triumph 
T-120R 4/S OHV twin 649 52/6,500 80 177 176
BSA MK IV 4/S OHV twin 650 47/6,800 72 193 189
Benelli 650 4/S OHV twin 650 48/6,800 74 145 －
Moto Guzzi V-7 4/S OHV twin 704 50/6,500 71 177 －
Triumph T-150 4/S OHV three 740 60/7,250 81 209※187 219
Honda CB-750 4/S OHC four 736 67/8,000 92 （推定）200 220
Kawasaki 750 2/S three 748 74/6,800 99 210 192
Suzuki 750 2/S three 738 67/6,500 91 185（以上） 214
Norton 750 4/S OHV twin 745 － － 202※183 －
Matchless P-11 4/S OHV twin 745 55/6,200 74 185 －
Harley Davidson 
XLCH 4/S OHV twin 883 58/6,800 66 185 240
Harley Davidson 


















の SOHC に対して、Z１は DOHC とした。そして、CB750FOUR の736cc に対して Z１は




















































































































































ライブの Z1300を79年に発売した。300kg を越える車重と120ps/8,000rpm の出力を誇る
ツアラーとなった。
　この間海外のメーカーもイタリアモト・グッチはルマン系を750cc から850cc、ドカティ





























































代半ばになると、イギリスの二輪車産業は AMC（Associated Motor Cycles）と BSA

































































































































































米国市場シェア（651cc 以上） 15.2％ 19.4％ 49.5％
出荷台数 3万2400台 3万6700台 17万7187台
売上高 ２億1000万ドル 2億9500万ドル 24億5300万ドル
営業利益（損失） （1550万ドル） 730万ドル 4億1590万ドル
従業員数＊ 2289人 2211人 7200人
＊：推定（子会社のイーグルマーク・フィナンシャル・サービスの従業員を含む）
出所：『ハーレーダビッドソン経営再建の道』
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